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abstract
In the process of forming the general theory of relativity, demands of the theo-
retical principle play an important part, and these are regarded as the basis that the
general theory of relativity is a relativistic theory of space and time, combined with
Einstein’s philosophical reference. However, historically speaking, the general the-
ory of relativity was not constructed on some theoretical stipulations in a consistent
way, but rather it went through some shifts of them. So by scrutinizing these shifts,
we may clarify the actual process of the theory’s construction. In this paper, we pay
attention to two ideas, “the relativity of inertia” and “Mach’s principle,” which are
not regarded as a theoretical principle of the general theory of relativity nowadays.
And we will try to give an answer to the following questions: (1) why Einstein
thought that “Mach’s principle” was important as a theoretical principle when the
general theory of relativity completed, (2) why he thought “Mach’s principle” was
related to what Ernst Mach claimed, and (3) what is the idea which was called “the
relativity of inertia.” Making these ideas clear contributes to solve some confusions
































































1 Einstein 1918. 主要なアインシュタイン論文については x1 末にアインシュタイン論文等年表を付し
ているので適宜参照すること．



























3 例えば「マッハ原理」をテーマに論集（Barbour and Pfister 1995）が編まれるなどアインシュタイン
研究の重要なテーマの 1つとして，多くの哲学者，科学者の両者の関心を引いている．









































































X 軸方向に で加速されている系 1
静止し，物体を X 軸方向に  で加速させる一様重力場が存在する系 2
重力場ではすべての物体が同じ加速度を受けることより，この 2つの系 1，2 に関す
る物理法則は同じである．その点を指摘してこの 2つの系について次のように述べ等
価原理を提示している．








9 Einstein 1907, p. 454.
10 Einstein 1907, p. 454.

















4' =  (2)
これに対応して静的重力場における重力場の方程式は次のとおりである（ただし c
は重力場における光速度）．









































重力場方程式の候補としては  を質量エネルギーテンソル，k を重力定数として
次のものが示される．
k =   (6)
13 Einstein and Grossman 1913. 以下本文中では「草案」とする．
14 ただし Einstein and Grossman 1913ではポアソンの方程式は 4' = 4となっている．
30 『科学哲学科学史研究』第 5号（2011）

























































20 Einstein 1916, p. 770.
21 Einstein 1916, p. 772.






















































































28 Mach [1933]1969, p. 215.
29 Mach [1933]1969, p. 216. 文中強調はマッハによる．
30 Mach [1933]1969, p. 218.
31 「宇宙に，十分多数の物体が見かけ上静止している限り，この新しい表現は，ふつうの表現と同等に

















うなことである．質量 M が均質に分布した半径 2の球殻 K の中心に質量 mの質点が



















この結果自身非常に興味深い．これは慣性殻 K が殻の中の質点 P の慣性質量
を増加させていることを示している36．
そして注において次のようにマッハに言及するのである37．






















確証されるだろうと 1913年 6月 25日のマッハ宛の書簡（Einstein 1913a, p. 531）で述べている．




















































40 Einstein and Grossman 1913.


































































50 Einstein 1914b, p. V.
51 Einstein 1914b, pp. V–VI.文中強調はアインシュタインによる．









































































同じ大きさで同じ種類の流体の塊 S 1，S 2 が空間の中で漂っているとする．この二
つの物体は他の物体から十分離れているとして，この二つの物体を含む系でそれぞれ











57 Einstein 1916, p. 770.
58 Einstein 1916, p. 771.
59 Einstein 1916, p. 771.
60 Einstein 1916, p. 772.

























62 Einstein 1916, p. 773.
63 Einstein 1916, p. 774.
64 Einstein 1916, p. 776. 強調はアインシュタインによる．
65 Einstein 1916, p. 776.
66 Einstein 1916, p. 776.
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